






























Bringing Wanda Gág’s Work to the Contemporary Storytelling Field :





　Wanda Gág’s picture books have been well received in Japan, and before 1990 they 
were a staple in storytelling. In recent years, however, they have receded from the field 
of storytelling. Therefore, we actually conducted a series of read-alouds to children and 
used the results to identify how to offer Gág’s works to contemporary Japanese children 
almost 100 years later. It is necessary to be flexible and perceive the dialogue that 
is occurring between the children and the story, rather than being overly concerned 
with the superficial reactions of the children listening to the book. This would free the 
readers themselves from the preconceived notion that children who are too accustomed 
to stimulating media might get bored if the picture book is too long.
　This paper also considers how the “nothing” and “something” continued to be 
reversed in Gág’s creative process, and where she ended up. Although “nothing” and 
“something” are repeatedly questioned in our growth, there is always a moment when 
we finally become “somebody”. At that moment, we will know what we have lived 
through.
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のねこ』をはじめ Wanda Gág の作品名が
挙がることはなかった。また、2000 年以降
に出版された読み聞かせのガイドブックの


































最初の絵本 MILLIONS OF CATS（日本
語翻訳版『１００まんびきのねこ』）と晩











　MILLIONS OF CATS は、1928 年 に
出版された絵本創作の出発点となる作品
で、亜鉛板に描き印刷するリトグラフの手












と さ れ る NOTHING AT ALL は、1941







































































ALL の構想が作品発表の 15 年前（1926 年）
頃から既に Gág の頭の中にあったことを、












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































念頭に置きながら改めて MILLIONS OF 










































　 ブ ラ ウ ン （ 2 0 1 3 ） は 、 G á g 3 6 歳 、 
MILLIONS OF CATS を執筆し、同時に





































































NOTHING AT ALL という作品の中で
は、nothing at all（なんでもないもの、或
いはなにものとも認められないもの）  が、
最終的に something after all（なにもの
か）になる瞬間であり、そのことによっ
て forgotten farm（最初いた場所）から、
new and happy home（最終的に行き着く
場所）への移動が叶うという訳である。

































































































選』日本児童文学者協会 1981, 11, PP.162–
163
２）明石市政策局政策室主催「あかし保育
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1950 〜 1970 年代のかつら文庫と児童
サービスを用いて ―」 聖徳大学生涯学
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